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Visualizations of the 灯油ecularbone in the calcaneus is performed on the basis of the Wolff's 
law with use of Finite Element Method(FEM). It is noted that distributions of stress and 
strain in the bone are obtained by solving optimization problems. 
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σij = Eijkl . Ekl (3) 
ここで σりは応力テンソル， EUはひずみテンソル，Eijkl 
は4階の弾性係数テンソルで、ある.あるいは、これを等価
な関係













































{σm} = [Dml {Em} (8) 
と表わせば，要素内の応力も節点変位を用いて
{σ} = [D][Bl {u} (9) 
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のように表すことができる.
また，物体内微小部分の応力テンソルが σのとき，適当












































7で=0; e = 1，・・ ，N
au;:， --y
(22) 
ここで u~ ， u~ はそれぞれ要素 E での変位の Z 座標， y座
標の成分であり，N は要素の数である.したがって2N個
の条件式
Lu町 K]e_ ~二 F eT 乞 teT = 0 (23) 
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